


















Lewy Bodies: 以下 DLB），前頭側頭型認知症






















徴について考察した。アルツハイマー型認知症（Alzheimer’s Disease : 以下 ADと示す）患者80名（男
性21名，女性59名，平均年齢81.7±7.6歳）の看護・介護担当者を対象に，CSDD日本語暫定版と同時に
担当患者の個人属性，ADL，精神・行動的症状を問う質問紙を実施した。その結果，CSDD日本語改









Measurement property of Japanese revised version of CSDD （Cornell Scale for Depression 
in Dementia）: an empirical study for Japanese patients with Alzheimer’s disease













研 究 を レ ビ ュ ー し（e.g. Junzing et al., 2002; 









































　わが国では，Schreiner et al.（2002, 2003）が
脳卒中患者，及びうつ病高齢者を対象に，CSDD
の標準化を試みている。その結果，両患者群とも




















































AD患者の平均年齢は81.70（SD = 7.60 : Range = 
66－99）歳であった。病歴が不詳の評価対象者を


















（1）Cornell Scale for Depression in Dementia
（CSDD）日本語暫定版







Alexopoulos et al. の CSDD 項目と Schreiner et 







































































「食欲の低下」は，Schreiner et al. の第５因子
（３項目：その他「反応の欠如」）に，また第２因
子における「いらいら症状」と「興奮」は，
















「動機づけの低下」因子で r = 0.74（p < 0.01），
「精神運動性興奮」因子で r = 0.74（p < 0.01），7




















Q6 遅滞 0.90 0.07 
Q11 エネルギーの低下 0.63 0.05 
Q9 食欲の低下 0.48 －0.02 
Q8 興味の喪失 0.46 －0.10 
精神運動性興奮
Q5 興奮 －0.02 －0.95 
Q4 いらいら症状 －0.09 －0.84 
Q12 日中の気分変化 0.14 －0.33 
寄与率（%） 38.53 20.72
M 1.55 0.91 














は０点（M = 0.91, SD = 1.54），「精神運動性興
奮」得点の高群は４点以上，低群は０点（M = 
1.55, SD = 1.77）の対象者とした。また，CSDD
日本語改訂版の７項目全体での点数の高群は６点





































高群（n = 13） 低群（n = 55）
　　Mean　SD    Mean   SD Z
妄想 1.69 （3.25) 0.71 （2.18) 0.90 
幻覚 0.38 （0.87) 0.07 （0.54) 2.85 **
興奮 4.77 （4.13) 2.45 （4.11) 2.10 *
不安 2.92 （3.62) 1.55 （3.39) 2.20 *
多幸 0.92 （3.33) 0.20 （0.85) 0.36 
無関心 2.62 （4.21) 0.00 （0.00) 4.74 **
脱抑制 3.00 （5.20) 0.27 （1.25) 2.78 
易刺激性 2.77 （4.66) 1.47 （3.43) 0.96 
異常行動 2.77 （5.26) 0.75 （2.03) 0.74 
睡眠異常 2.31 （3.28) 1.69 （3.19) 1.42 
食行動異常 2.15 （2.76) 0.05 （0.23) 4.09 
ADL 25.23 （7.33) 30.49 （13.57) 1.79 **
注）　高群：3点以上、低群：0点







であることが確認された。Starkstein et al. の指
摘した抑うつ症状を合併したAD患者でみられ











高群（n = 17） 低群（n = 38）
　　Mean　SD    Mean   SD Z
妄想 2.06 (3.72) 0.34 (1.36) 1.92
幻覚 0.47 (1.07) 0.32 (1.44) 1.87 
興奮 7.41 (3.87) 0.92 (2.80) 5.82 **
不安 1.24 (3.53) 1.58 (3.35) 1.35 
多幸 0.00 (0.00) 0.18 (0.80) 0.96 
無関心 0.88 (2.96) 0.05 (0.32) 1.41 
脱抑制 2.77 (4.41) 0.08 (0.49) 3.40 **
易刺激性 5.29 (5.19) 0.00 (0.00) 5.15 **
異常行動 2.59 (4.53) 0.66 (1.88) 1.25 
睡眠異常 3.47 (4.49) 1.90 (3.24) 1.27 
食行動異常 0.71 (1.72) 0.18 (0.69) 0.87 
ADL 25.24 (12.05) 31.79 (12.18) 1.87 
注）高群：４点以上、低群：０点
** p < .01
表４　全体得点因子得点高群、低群における各項目の平均値とU検定
結果（Z値）
高群（n = 17） 低群（n = 38）
　　Mean　SD    Mean　SD Z
妄想 3.00 (4.00) 0.16 (0.52) 3.01 **
幻覚 0.54 (0.97) 0.00 (0.00) 2.74 **
興奮 7.00 (2.58) 1.13 (3.07) 4.47 **
不安 2.23 (3.79) 1.29 (3.11) 0.91 
多幸 0.92 (3.33) 0.23 (0.88) 0.21 
無関心 1.85 (3.98) 0.00 (0.00) 2.74 **
脱抑制 3.62 (5.28) 0.10 (0.54) 2.66 **
易刺激性 3.85 (4.72) 0.00 (0.00) 3.62 **
異常行動 3.38 (5.38) 0.81 (2.06) 0.40 
睡眠異常 2.69 (3.20) 1.68 (2.98) 1.32 
食行動異常 1.85 (2.76) 0.10 (0.30) 2.51 *
ADL 26.85 (6.04) 33.16 (12.35) 2.19 *
注）高群：６点以上、低群：０点
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Measurement property of Japanese revised version of CSDD 
（Cornell Scale for Depression in Dementia): an empirical study 
for Japanese patients with Alzheimer’s disease
Risa TSUTSUMIDA & Keiichiro ADACHI
　This study was proposed to examine the reliability and validity of Japanese revised version of 
CSDD （Cornell Scale for Depression in Dementia） and discuss about the measurement property in 
Japanese patients with Alzheimer’s disease （AD）.  Caregivers of 80 AD patients （male = 21, female 
= 59; Mean age = 81.7±7.6） completed the questionnaire set, including Japanese tentative version of 
CSDD, demographics, ADL, and psychological symptoms in an interview setting. Main results are as 
follows, 
1）Two factors （7 items） of the Japanese revised version of CSDD were identifi ed.
2）The Japanese revised version of CSDD had good internal consistency （α = 0.73） and test-retest 
reliability （r = 0.80）.
3）As mentioned in some previous researches, high CSDD patients presented higher scores than low 
CSDD patients on Agitation, Disinhibition, Irritability, Appetite/Eating disturbances, Delusions, 
and Hallucinations signifi cantly.
4）Low CSDD patients presented signifi cantly higher ADL score than high CSDD patients.
　These results suggested that Japanese revised version of CSDD had good reliability and validity to 
assess comorbid depression in Japanese AD patients.
Key words: Japanese revised version of CSDD （Cornell Scale for Depression in Dementia）, reliability, 
validity, Alzheimer’s disease, depression
